



キャリル・チャーチル（Caryl Churchill, 1938-）は1994年の作品The Skriker
（1994）の稽古中に受けたインタビューで、“ I have found the theatre a bit 
boring for a while ”（“ Tales ” 53）と、自身にとって演劇が「退屈」に感じら
れる時期があったことを打ち明けた上で、その際に自身が興味を持つこと
ができた演劇集団の1つとして“ DV8”（“ Tales ” 53）の名前を挙げている。
またロンドンのダンス・カンパニーであるセカンド・ストライド（Second 
Stride, 1982-1997）との共同制作作品The Lives of the Great Prisoners（1991）
の序文では、自身が共同制作に興味を抱いたきっかけとして、“ I saw Trisha 
Brown talking while she danced, the Pina Bausch shows at Sadler’s Wells in 1982”
（“ Introduction by Caryl Churchill, 1993” 184）と、現代舞踊家2人の名前を挙
げている。
チャーチルが名前を挙げているDV8フィジカル・シアター（DV8, 






















抱いていたが（“ Introduction by Caryl Churchill, 1993” 184）、1986年の
































ビューでは、“ I ’ d reached a point where I was incredibly bored by most things I 
went to see . . . It was very exciting to write something which could accommodate 
movement. ”（“ Legend ” 17）と、最近観劇した作品に対して退屈を覚えるよ
うになったことに触れ、ムーヴメントを取り入れた作品を書いてみたいと
考えるようになったと述べている。また1988年のインタビューでは、“ I did 
obviously start to think more visually, and I suppose this has been increasingly true 
lately, working with Ian Spink on A Mouthful of Birds, and becoming fascinated by 































（Living Theater, 1947-）やブレッド・アンド・パペット・シアター（Bread 














































































“ I ’ d never have written The Skriker that way if I hadn ’ t already worked on other 
shows with dancers and singers, ” “ It brought together what had been for me two 


















































る。しかしその中で目を引くのは、布とバケツを持った男（Man with Cloth 




































後に、場面がロンドンの公園へと移る箇所では、“ There is a row of small 





















図 2　The Skriker ニューヨーク初演（1996）舞台写真①

































SKRIKER. So the Skriker sought fame and fortune telling, celebrity knockout 
drops, TV stardomination, chat showdown and market farces, see if 
I carefree, and completely forgetmenot Lily and Josie. Lovely and 
Juicy, silly and cosy, lived in peaces and quite, Jerky still mad as a 
hitter and Lively soon gave happy birth to a baby a booby a babbly 
byebye booboo boohoo hoooooo. What a blossom bless ’ em. Dear 
little mighty. (275)
前の場面でアメリカ人の女性旅行客に姿を変え、Lilyにテレビの存在を教
えてもらったSkrikerは、嬉々として“ fame, ” “ celebrity, ” “ TV star ”といっ
たテレビを連想させる単語を口にして戯れるが、前半の文の意味は明瞭
ではなく、セレブリティ睡眠薬（celebrity knockout drops）という造語は
どこか不穏な雰囲気も連想させる。続く“ TV stardomination ”はstardomと




移って行き、LilyのLとJosieのJで頭韻を踏みながら、“ Lovely and Juicy ”や、
“ Jerky still mad as a hitter, ” “ Lively soon gave happy birth to a baby ”と続ける。
また後者の言葉遊びの組み合わせは、意味的にもそれぞれ精神的に不安定
なJosieと妊娠中のLilyを揶揄する内容となっているが、その後にはbabyと
いう単語の破擦音から連想された“ booby, ” “ babbly, ” “ byebye ”といった単
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ル・コート劇場で上演された新作Glass. Kill. Bluebeard. Imp.（2019）の稽古場に
も姿を見せていたことを、Podcast番組 The Lockdown Plays（2020）で出演俳優
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